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47都道府県 69,531 56.9% 









時間帯別メッシュ入込人口 =  Pt   P2:00                      (2)  
  
 ここに， 
Pt  : t時（10:00，14:00，19:00）における滞在人口 




















































































































































変数名 偏回帰係数 標準偏回帰係数 T値 P値 判 定 
宿泊施設 135.237 0.545 9.444 1.00E-15 ***
専用住宅 -0.743 -0.451 -8.53 1.12E-13 ***
遊戯施設 131.563 0.305 5.279 6.96E-07 ***
定数項 48.314
決定係数 0.696
変数名 偏回帰係数 標準偏回帰係数 T値 P値 判  定
軽工業施設 18.729 0.249 4.762 6.180E-06 ***
宿泊施設 123.438 0.519 9.458 1.010E-15 ***
専用住宅 -0.597 -0.378 -7.35 4.500E-11 ***
遊戯施設 127.256 0.307 5.521 2.450E-07 ***
定数項 -92.774
決定係数 0.727
変数名 偏回帰係数 標準偏回帰係数 T値 P値 判  定
業務施設 4.654 0.249 3.662 3.920E-04 ***
風俗営業施設 76.723 0.165 2.345 2.090E-02 *






変数名 偏回帰係数 標準偏回帰係数 T値 P値 判  定
サービス工業施設 0.038 0.123 2.782 6.440E-03 **
興業施設 0.971 0.300 6.555 2.380E-09 ***
業務施設 0.010 0.142 2.348 2.081E-02 *
軽工業施設 0.011 0.192 4.203 5.700E-05 ***
宿泊施設 0.089 0.366 6.546 2.490E-09 ***
専用住宅 -0.007 -0.404 -9.372 2.170E-15 ***
地方国家施設 0.128 0.146 3.268 1.480E-03 **
文化施設 0.099 0.221 4.773 6.130E-06 ***
定数項 -124.500
決定係数 0.815
変数名 偏回帰係数 標準偏回帰係数 T値 P値 判  定
サービス工業施設 0.036 0.122 2.763 6.810E-03 **
興業施設 0.865 0.279 6.111 1.870E-08 ***
業務施設 0.013 0.199 3.289 1.380E-03 **
軽工業施設 0.010 0.192 4.216 5.430E-05 ***
宿泊施設 0.074 0.317 5.683 1.280E-07 ***
専用住宅 -0.007 -0.412 -9.574 7.770E-16 ***
地方国家施設 0.101 0.120 2.693 8.290E-03 **
文化施設 0.101 0.235 5.100 1.600E-06 ***
定数項 -104.000
決定係数 0.817
変数名 偏回帰係数 標準偏回帰係数 T値 P値 判  定
業務施設 0.021 0.629 11.380 2.000E-16 ***
文化施設 0.039 0.174 2.887 4.720E-03 **
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ESTIMATION OF VISITOR’S NUMBER IN MESH BY BUILDING USE  
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Mikiharu ARIMURA, Amane KAMADA and Takumi ASADA 
 
Due to a demographic changes in rural Japan, both increasing aging population and dwindling birth rate. 
Strategic shrinking and future aggregation are necessary to maintain an effective urban functions. The pur-
pose of this study is to determine a quantitatively analysis of the compact city policy in Obihiro metropol-
itan area. The study use the data that integrated the mobile space statistical data that has staying population 
in each time and urban planning basic survey data that has location information of the building. Moreover, 
we use multiple regression analysis to apply in this study. The objective of multiple regression analysis is 
visitor’s numbers in 1km mesh. In this study, we consider variables 2 types that consist of the number of 
building use in each type and total floor areas. Finally, a result found that the hotel is the most significant 
factor that impact to visitor’s numbers. 
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